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The Primary School is the Local Llifeline
: Local Activation Leads to Smiling Faces
－ Through an observation of approachs by individual local areas
to support and sustain their small － sized elementary schools－
キーワード：足元の地域の資源発掘，食育，中山間地，離島， I ターン・U ターン，地域おこしと若者・都会からの帰農
　　　　　　地元と NPO との協働
Keywords：digging of natural resouces on the local ground,nurturngeducation through foods,near-mountainous 
areas,distant isolated islands,I turn,U turn,are-revitalizing and the yoreturnsuth,out of-town returns to 
agriculture,co-operative working of local areas with NPOs
Abstract
　“Depopulation”  already  started  40 years  ago. Was  it  referred  to  as “disappearing
villages,  “aging”  or by following the reducing number of population? On one hand, I have concretely taken up, referring 
to a fi eld-work report  by Humio Yuki and one by Tokumi Odagiri, how eff orts have been made to rvitalize individual local 
areas.
　On th other hand, I myself visited some localareas and met leaders of the area-revitalizing teams, so I record what I 
heard from them in thispaper.
I also show how a small number of elementary schools have been supported by the revitalizing areas
And how local children are growing there. This verifi es that it is wrong to combine schools or reduce
the number of schools simply on the ground that pupils and students are getting fewer and fewer and
fewer. I describe what follows: it is schools that activate the local areas, and how local children 
contribute to “home area”building by digging up some natural resources on their own local ground.

























































































　この大張地区は，今から 10数年前，戸数約 300 世帯，人口 1000 人の集落。棚田百選に選ばれた沢尻棚田に代表さ
れるような，標高 400mほどの山間の地。この村では 1軒の商店もなくなってしまった。8年前（2000 年）ＪＡの合

































































































































































































　　・〈平成の大合併〉で 2004 年 1市 4町 3村が合併。その時旧の町村部を含めて１９の住民自治組織を設置。
　　それぞれが作成した「地域まちづくりビジョン」に基づく地域づくりが始まった。青河自治振興会は，その中でも
































民が共同出資して立ち上がったのが「有限会社ブルーリバー」である。／ 2002 年の発足当時の出資者は 9名（男










　　　こうした取り組みの結果はどうだったか。10 棟の 10 家族 39 名に加えて，三次市の空き家バンク経由で１家






































　・阿波村は岡山県で一番小さな村であった。2005 年の人口は 711 人，役場の職員数は 22人という小さな自治体で
あったが，1889 年の町村制の施行以来，一度も合併せずに 115 年続いた歴史ある自治体であった。しかし，この村
も「平成の大合併」が進められた 2005 年，他の 3町とともに津山市に編入された。
　　市町村合併後も人口減少は進み，2014 年 5 月には 563 人（230 世帯）まで減少している。地区住民にとって，
何よりも大きな衝撃を与えたのが，阿波小学校の閉校である。この小学校には 140 年の歴史があり，住民の思い入
れも特に強かったが 2014 年にはその歴史を閉じた。また，それとの関連で幼稚園も一年早い 2013 年に休園してい
る。／農協は地区内に営業所が立地していたが，広域農協全体としての合理化策により撤退することとなり，併設さ
れていたガソリンスタンドも 2014 年 5月に閉鎖された。そして，さらに 15年には市役所支所は出張所に格下げさ
れる予定となっている。
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